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Active Learning within Knowledge-center Libraries:
Developing “Learning” at our University Library
Kaoru Shitara, Takashi Hirai, Yasuko Kawasaki
Department of Japanese Language and Literature, School of Letters
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
What kind of “learning” should be developed in our university library? The library is considered “a knowl-
edge-center.” It is also recognized as a space for active learning, apart from classroom interaction- by the 
community, Japanese educators, and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 
The university library aims to provide effective methods for learning-in both typical and modern style mate-
rials and techniques-to encourage students to spend more time studying on their leisure time in a fun and in-
teractive way. 
At present, our university strives to conduct an educational program and informative research which would 
encourage the students to be more independent. Therefore, we have developed and structured a library 
wherein students could work on their school requirements by themselves with ease and easy access. We aim 
to provide a place that can be mutually shared by both students and instructors, which would later yield to a 
more intellectual learning. We value education, and we believe that the best way to contribute to our univer-
sity is to provide our students and teachers an appropriate area where they can further enhance their wisdom 
and knowledge, through various forms of media. 
This essay will provide detailed concepts for each floor at the time of development （as of November 
2013）. 
The library remains a solemn environment to allow the people to concentrate and focus on what they are 
studying on. It also has an area that would involve activities and workshops, suited for lively group learning 
and PBL. Up until now, our library did not have such activity-creating concepts. This change is foreseen as a 
vital diversity for learning. In order to reform this, we conducted a student survey to find out what more can 
be offered for the betterment of our students’ education. As a result, the majority of the students wanted to 
have a more “feminine space”. This implies their demand that they be given a learning space which could be 
styled in a more fashionable, adult-like way, be equipped with the latest information tools, be more spacious 
and organized, be more interactive, and for it to still have a quiet environment for those who would want to 
study on their own. The students want to be given a space where they can discuss matters with each other. 
They also suggested on having a lounge area where they can listen to music, and have their snacks and 
drinks. Their belongings are also one of their major concerns, so they would like to be given room to place 
D04242_設樂馨.indd   1 2014/02/20   14:41:22
（設樂，平井，川崎）
－ 2 －
their belongings somewhere close to them, as not to bother other library enthusiasts. 
These opinions among the student body was then evaluated and discussed among the staff and faculty 
members of the university these improvements were necessary to provide a more interesting library which 
would encourage students to use more often than that of the past.
We, the instructors of the university, also aim to make our students inquisitive, logical, and analytical, in 
every possible way. With this library development, we envision a more comfortable space for learning for 
both the students and the instructors. These changes are not merely for the purpose of dealing with the stu-
dents’ pleas, but because we strongly believe that such vital changes were necessary to create a more im-
proved educational outcome in accordance to the pursuit of excellence the students and instructors can con-
tribute to the university, and vice versa.
Through this project, instructors and students will be able to work face-to-face. The instructors will then 
learn what the students want. The students will be able to develop the required skills needed for their educa-







































学修環境の整備の結果，どのような図書館になったのか，2 章で地下 1 階から階層を追ってフロアー
別に示し，3 章で学生の意見を整理して示す．3 章で意見を提示する学生は，図書館を利用することが
多い文系学生 43 名（回答日は 2013 年 4 月 26 日）と，利用者でかつ整備する提供者の視点を学んでいる






































書館（大阪府，平成 23 年 3 月開館）や筑波大学大塚図書館（東京都，平成 23 年 9 月），関西大学ミューズ













ように設計された．通常のカフェにおいても，表 2 の通り 5 つのゾーンを用意して，多様な要望に対応
できるようになっている．また，ここに配する家具は，表 3 の A ～ D の 4 案を元に，学生に意見を求
めた．









Terrace 1 人，2 ～ 4 人でゆったり休憩，
にぎわいを外部へアピール



















名，8 グループ）と，同学科生活デザインコース 3 年生（44 名，8 グループ）である（ワークショップは
2013 年 4 月 26 日及び 5 月 2 日実施）．趣旨や概要説明の後，グループごとに想定している使い方の実
現可能性や多様な使い方，4 案のなかでどれをなぜ選ぶかをディスカッションしてもらい，グループ発
表を実施した．結果，2 ～ 4 人掛けを希望するグループが多く，テスト前には 1 人席になったり椅子に
荷物を収納できたりすることを希望するグループが複数，存在した．4 案のなかでは，16 グループ中，
10 グループが B 案（シックなデザイン，大人っぽく上質さ重視）を選択した．選択理由として，落ち着
いた雰囲気や椅子の座り心地，今の武庫川女子大学にない雰囲気が評価された．よって，家具は B 案












AV フロアーは中央図書館開館当時（平成 5 年），音声や映像の再生機器に互換性が低く，CD やビデオ，
もしくは LD や DVD など，それぞれのメディアに応じた再生機器が必要であり，映画鑑賞や映像資料
の活用には必要な設備であった．およそ音声や映像の再生が可能なパソコンの普及は，日下記念マルチ





のアメリカ分校（Mukogawa Fort Wright Institute）や海外協定校と中央キャンパスを繋いだ教育活動や学術
的な催しなどに活用できる．






































































に花を生けている．情報提供としては，2013 年 9 月現在，スポーツ分野での業績を広報する新聞発刊
を計画中である．こうした活動は，本学学生同士であっても普段は接点のない他学科・他学年の学生同




























2 章で詳述したとおり，図書館では 1 階メインカウンターを中心に学修に必須となる情報を提供する．
地下 1 階は専門的な研究に，3 ～ 5 階は幅広い教養を身に付けるための学習に役立つ資料を備え，学修




































同学科幹事教授 森幹雄先生，森本真先生，井上雅人先生，建築デザインコース 3 年生，生活デザインコー
ス 3 年生の御協力を仰ぎました．3 章に挙げた図書館全体の意見集約には，本学文学部日本語日本文学









＊4）http://www-lib.icu.ac.jp/WSD/about/　国際基督教大学　WSD について（2011. 4. 1）












We, the Society for the Research of Modern Culture of Kobe, have been studying the cultural formation of 
the port city of Kobe from various aspects.  In this paper （which will form the first part of our whole re-
search） we deliver a report on the trend of movies, theater, performing arts, fine arts and photography in the 
city, by scrutinizing a series of articles, Zassô-en, written by the Kobe correspondents, in the newspaper Kobe 
Furoku, Osaka Asahi Shimbun, issued in 1923. Through the Zassô-en articles we can see not only various in-
cidents reported by the correspondents but also their love for their hometown, which encouraged them to 
plan and carry out diverse cultural and artistic events in the town. We can also find the trend of the picture 
houses and moviegoers in Shinkaichi, Kobe, in those days, especially the way the entrepreneurs attracted 
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まず，藤木九三の場合は，神戸通信部部長（『五十年の回顧』〔1929 年 1 月，大阪朝日新聞社発行〕に


















1 月）に与った人物だが，そうした坪田の〈歌人〉としての風貌姿勢は，すでにこの 1923 年時点の「雑草園」
欄でも確かめられる．すなわち，淡路仮屋沖で起きた「七十号潜水艦」沈没事件を取材した現地ルポ一件
を除いて，その他のものはすべて短歌作品（「旅のこヽろ」〈短歌 11 首〉〔5/21〕・「藻ぐさぬるむ」〈短歌













































＊ 2）この点に関しては拙論「一九二〇年代の関西学院文学的環境の眺望」（『関西学院史紀要』第 16 号，2010・3）参照．








年の秋 10 月に山田耕筰をはじめとする 6 人の音楽家を新開地の聚楽館に招いての音楽会の開催，翌





















ケッチの会」は「今回は油絵，水彩画，ペン画何でもかま」わず，5 月 13 日に六甲苦楽園及びその付近で
行われた．参加者は 30 人ばかり．その中には当時の神戸の前衛美術を先導していた「赤マントの朝やん」
こと今井朝治を含む「コルボー会」の画家たちも交っていた．そして「雑草園園丁咄眼」の開会の辞らしき






（6/25）によれば，6 月 23 日に県会議事堂第二会議室で行われた集いには 70 名を超える参加者があった
という．来会者には会費二十銭と引替えに，彼等が前もって送ってきた短歌を印刷して十六頁の小冊子




＊4） 1923 年 3 月 11 日の案内記事「スケツチの会」によれば，芦屋川停留場下車の船井長治氏邸のこと．船井氏は大
阪朝日新聞販売店主とある．






















































「アルコール」が受けてゐる」（4/28）と，続けて谷崎映画の紹介をしている．谷崎は 1920 年 5 月から翌
21 年 11 月にかけて，大正活映株式会社の脚本部顧問となり，「アマチュア倶楽部」など 4 本の映画を製
作しており，前述の淀川長治も少年時代に観た谷崎映画の芸術性を繰り返し褒め称えている．しかしこ













































































































今回作成した 1923 年の『大阪朝日新聞　神戸附録』データベースには，演劇に関わるものとして 270
程度の項目がピックアップされており，そこにはもちろん近代演劇関係のものが含まれている．一例に



















＊ 11）諏訪春雄・菅井幸雄編　講座 日本の演劇 5『近代の演劇Ⅰ』勉誠社，1997･2.



























































なことに十郎は 1925 年 12 月 4 日に没している．
志賀廼家淡海一派も取り上げられている．淡海は，江州音頭の音頭取りから新派の一座を作るものの，
曽我廼屋劇の評判を聞き筋で笑わす喜劇に方向転換，劇中歌「淡海節」が全国的に人気を博した．聚楽館
































『神戸附録』における，新国劇の扱いは別格である．6 月 3，5 日に掲載された評論「我等の澤正」（舟）
＊ 13）向井爽也『喜劇が好きなあなたへ』演劇出版社，1996・12．
＊ 14）川島順平『日本演劇百年のあゆみ』評論社，1972・9．











































The outbreak of the French Wars of Religion
Norihito Yamada
Department of English, School of Letters,
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
In April 1559 the long series of Habsburg-Valois wars was brought to an end in the peace treaty of Cateau-
Cambrésis. For the next few decades, western European international relations were dominated by civil wars 
in France and the Habsburg Netherlands. This article examines how political and religious factors led to the 
outbreak of a series of religious civil wars in France, commonly known as the French Wars of Religion.
The first chapter describes the religious policies of Francis I and Henry II and the growth of Protestantism 
in France under their reign. Despite mounting persecution after the mid-1530s, Protestantism spread to many 
parts of France especially after the mid-1550s. Henry II was particularly alarmed by the spread of Calvinism 
among the nobility. At the end of the war in 1559, Henry was determined to give more attention to the reli-
gious problem in France. Instead, his premature death in July 1559 put the country into political and religious 
turmoil.
The second chapter examines events leading to the outbreak of the first religious war in April 1562. After 
Henry’s death, the religious tension was exacerbated by a power struggle among noble families – such as the 
Guises, the militant defenders of the Catholic faith, and the Bourbons, who were sympathetic to the Protes-
tant cause – to dominate Henry’s young sons, Francis II （1559-60） and Charles IX （1560-74）. Their mother, 
Catherine de Medici, tried hard to maintain a religious peace in France by means of a compromise between 
the two faiths, but in vain. The ‘massacre of Vassy’ in March 1562 provoked a Huguenot army to capture Or-
léans.
The third chapter provides a brief description of the war itself and explains how the absence of a large 
standing army and the crown’s inability to fund military efforts for any protracted period of time prevented it 
from defeating the Huguenots.
To sum up, this article shows that the war defies a simple explanation and was caused by various political 
and religious factors including the untimely death of Henry II, the power struggle among noble factions, the 
desire of many noblemen to display their military virtue, the belief of many Catholics that Protestantism was 
















































































ルダンを奪って 1556 年 2 月に一度休戦に至るが，アンリは，再び年末にはローマ教皇と手を組んでイ
タリア半島でハプスブルク家に挑戦し，北部でもネーデルラント及び北フランスで，イングランドと手
を組んだハプスブルク家と戦った．アンリが戦争に力を注ぐ間も，ジュネーヴからの伝道師達は布教を































フェリペ 2 世が期待したように，1559 年の和平の時点で，アンリ 2 世が，宗教問題の解決を最優先
課題だと考えたことに疑いはない．和平条約は，両家の平和を維持するため，アンリの娘エリザベート
とフェリペ 2 世の結婚を約した．2 人の結婚は，フェリペの側で代理人が出席し，6 月 22 日にパリで行
われたが，その 8 日後，結婚を祝うための馬上槍試合でアンリは重症を負い，7 月 10 日に死去した13）．
2????????????????1559? 62?








ドの娘マリーは，1538 年にスコットランド王ジェームズ 5 世と結婚し，1542 年に 2 人の間に，娘メアリー
が誕生する．メアリー・スチュアートは，父の急死により生後 6 カ月でスコットランド女王となるが，



























ンで 10 月 31 日に逮捕され，裁判にかけられて 11 月 26 日に大逆罪で有罪を宣告された16）．
しかし，ちょうど同じころ，国王フランソワ 2 世の健康が急に悪化する．12 月に開催されるはずの
三部会の代表はパリに集結しつつあったが，国王が死去した場合，三部会が，まだ 10 歳のシャルルの
摂政としてナヴァール王アントワン・ド・ブルボンを選出し，ギーズ家に代わってブルボン家が王を支




フランソワ 2 世は 12 月 5 日に死去し，シャルル 9 世が即位した．カトリーヌは 21 日に摂政に任命さ









ランス元帥の地位にあったジャック・ダルボン・ド・サン＝アンドレも含め，1561 年 4 月にカトリッ
ク防衛のための同盟を形成した．さらに，1561 年末には，ナヴァールが，カトリック側に寝返る18）．
このような状況においても，カトリーヌは，大法官ロピタルやロレーヌ枢機卿の協力を得て，教会改


































































イングランドとフランスは，すでに 1559 年から 1560 年にかけて，スコットランドをめぐって激しく









フランスのスコットランド介入が失敗に終わったこと，さらに，1560 年 12 月にフランソワ 2 世が死去

























枢機卿をトレント公会議に派遣し，教会改革による宗教的対立の解消を目指した．2 月 18 日，オルレ
アンを包囲していたギーズ公が，ユグノー貴族に暗殺されたことによって，和平への大きな障害が消え
る．最終的には，3 月に，共に捕虜となったコンデとモンモランシが，解放されて交渉を行い，和平に









1563 年 3 月のアンボワーズ王令を手にしたカルヴァン教徒は，彼らにはるかに大きな礼拝の自由を
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Civic education in the Second Republic in France
Otsu Takashi ＊
Department of Early Childhood Education, Junior College Division
Mukogawa Women’s University
Abstract
 In the first half of the nineteenth century in the schools in France, moral education was based on Catholi-
cism.  In February 1848 the Revolutionary government decided to make a Republican government and the 
system of universal suffrage. Hyppolyte Carnot （Minister of Public Education and Religious Affairs） intro-
duced new education law plans and orderd Charles Renouvier to make a new textbook for civic education 
（Manuel républicain de l’homme et du citoyen）. The new textbook emphasized on “liberty, equality and fra-












広がることとなる．宴会禁止令がだされるが，1848 年 2 月 22 日に民衆は蜂起し，23 日に制限選挙を主



























公教育に関しては，1848 年 2 月 24 日にイポリット・カルノー（Hyppolyte Carnot, 1801-1888）が臨時
政府内の公教育・宗務大臣として，この時期の政策を動かすこととなる．
1848 年 3 月 5 日には普通選挙の政令がだされる．4 月 23 日には憲法制定議会選挙が普通選挙にて，








1848 年 2 月 29 日臨時政府内に科学・人文学研究高等委員会（haute commission des études scientifique et 
littéraires）が設置され，教育に関する法案の作成が行われた14）．カルノーは 3 月 5 日の普通選挙の政令










述した「1848 年 3 月 5 日の選挙に関する政令」について，条文ごとに説明をおこなっている．人口に比
例して代表が選挙されること（平等という原理に由来），代議士の人数は 900 人であること，直接選挙，
普通選挙であること，選挙権には 21 歳以上，6 カ月以上同じところに住んでいることが必要なこと，































ルヌーヴィエは後に哲学者として評価されるが，この時点では政治に与していた．初版は 1848 年 3 月，







7 月 5 日にカルノーは辞任においこまれる．それは本書の神を軽視するところ，社会主義的な文言が議
会で攻撃されたゆえ，といわれる33）．ルヌーヴィエも政府の公的な立場としては役目をおえることとな
る．しかし，後任のヴォラベルも 9 月 20 日に本書を使用することを大学区長あて通達で出している34）
ことからも，この時期にもっとも影響力をもった手引き書といえることは間違いない．本書は教師と児














1．道徳について 人の道徳の目的（第 1 章）
社会の道徳の目的（第 2 章）
2．共和国について 共和国について，共和国における権限について（第 3 章）
共和国の権利と義務とは（第 10 章）
3．人と市民の義務・権利 人と市民の義務（第 4 章）
人と市民の権利（第 5 章）
4．共和国の原則について 自由について（第 6 章）
平等について（そして，友愛について）（第 9 章）
























































































































5 月 4 日に召集された憲法制定議会の議員は，当時は今日のような明確な政党の観念がないゆえに党
派別に分類することは困難であるが，プラムナッツの研究に従えば，穏健共和派 500 人，急進共和（ジャ





しかし，アギュロンは 1848-52 年のフランス史の概説書に「1848 年，あるいは民主主義の学習期」と
副題をつけている73）．文字通り「学習期」であったものの，今後につながる学習であったとはいえる．
???????






























D04242_大津尚志.indd   39 2014/02/20   14:46:04
（大津）
－ 40 －
 1）Catéchisme à l’usage de toutes les églises de l’empire français, 1808, Strasbourg.
 2）See, Maurice Agulhon, 1948 ou l’apprentissage de la République, Éditions du Seuil, 2002, p.118.




 6）See, Paul Bastid, Doctrines et institutions politiques de la seconde république, t.1, Hachette, 1945, pp.50-68.
 7）プチ・ロベールによれば，社会主義（socialisme）とは「社会組織が利益や一般的な利益を，合議にもとづく組織に
よって，個別の利益より優先させることによって，広げることができるという見解」と定義されている．（Paul 
Robert, Le Petit Rovert, 1981, p.1823,）なお参照，河野健二編『フランス初期社会主義』平凡社，1979 年．
 8）Bastid, op.cit., p.117.
 9）See, François-Alphonse Aulard, Études et leçons sur la Révolution française, Felix-Alcan, 1893, p.1.
10）See, René Rémond, La vie Politique en France t.2, Armand Colin, 1965, p.23.
11）谷川稔『十字架と三色旗』山川出版社，1997 年，p.153 以下参照．
12）岡田信弘「フランス選挙制度史」（『北大法学論集』第 29 巻第 2 号，1978 年，p.156）参照．
13）カルノーは大革命期と同じような，「祭典」などによる，大人に対する教育も構想していた．Dalisson, Hippolyte 
Carnot, CNRS, 2011, pp.155-164. 1848 年 4 月には「友愛」の祭典も行われていた．
14）Bastid, op.cit., p.154.
15）Circulaire, 6 mars 1848,（Recuil des lois et actes de l’instruction publique, année 1848, Imperimerie et Librairie de Jules 
Delalain, 1848, pp.14-15.）






スティティア』第 1 号，1990 年，pp.95-115.）
22）Rémi Dalisson, ibid., p.136，なお当時のルヌーヴィエ，ミシュレ，キネら思想家の多くが「生まれによる教育の差
別の拒否」を主張していた．ルイ・ブランら無償，義務を主張した政府関係者は他にもいた．See, Maurice 
Gontard, Les écoles primaries de la France bourgeoise （1833-1875）, 2e edition, CRDP Toulouse, 1976, pp.63-64.
23）Ibid., p.67.
24）Charles Renouvier, Manual republican de l’homme et du citoyen, Pagnerre, 1848, 36pp.
25）Anonyme, Livret d’instruction morale et religieuse, deuxième edition, 1834. （初版は 1833 年） （本書は匿名で出版され
ているものの，哲学者クーザンの執筆であることに異論はほぼない）
26）Paul Carnot, Hippolyte Carnot et le ministère de l’instruction publique de la IIe République, Presses universitaires de 
France, 1948, p.76.
27）Louis Foucher, La Jeunesse de Renouvier et sa première philosophie（1815-1854）, J.Vrin, 1927, p.v.
28）北垣徹「見出された信仰－シャルル・ルヌーヴィエの共和思想」（宇野重規ほか編『社会統合と宗教的なもの』白水
社，2011 年，p.205.）






32）See, Roger Price, The Second French Republc, Cornell University Press, 1972, pp.155-192.
33）志村，前掲書，p.62, 川口茂雄「一九世紀フランス哲学の潮流」（伊藤邦武責任編集『社会の哲学』中央公論新社，p.206）
参照．
34）Circulaire relative au Manuel républicain de l’homme et du citoyen par M.Charles Renouvier, 20 septembre 1848, （Alain
Choppin et Martine Clinkspoor, Les manuels scolaires en France, texts officiels 1791-1992, pp.159-160.）
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43）See, Marie-Clude Blais, Au principe de la Républie, Gallimard, 2000, p.20.
















59）See, John Locke, Two Treatises of Government, Hafner Publishing Company, 1956, p.134.
60）Renouvier, op.sit., pp.18-21.
61）Ibid.,
62）1848 年 3 月に労働時間の制限に関するデクレはすでに出されている．
63）Renouvier, op.cit., pp.23-24.
64）サン＝シモン（森博訳）『産業者の教理問答』岩波書店，2001 年，p.11.
65）本書は1948年10月に第2版が出されている．Charles Renouvier, Manuel républicain de l’homme et du citoyen （présenté 




67）フュレ・オズーフらは 1846-50 の時点で「最低限の読みができる人」の比率を 64.0% と算出している．François 








75）大津尚志「フランス革命期の市民教育」（『公民教育研究』第 17 号，2009 年，pp.1-15,）
76）参照，田中拓道「自由・人格・連帯」（『社会思想史研究』第 33 号，2009 年，pp.19-31.）








Factors influencing rumor transmission:
Approach from a rating of attributes and purposes of the rumor
Ippei Takenaka
Department of Psychology and Social Welfare, School of Letters
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
This study examines the intrapersonal processes of a speaker who passes rumors to listeners in everyday 
conversations, from the perspective of three rumor types: daily-type, anxiety-type, and humor-type （Takena-
ka & Matsui, 2007）. Undergraduates （N = 544） answered a questionnaire that included items on the fre-
quency of passing rumors, intentions of passing and confirming rumors, attributes of the rumor （humor, anx-
iety, certainty, importance, credulity）, and purposes of the rumor （for entertainment, to facilitate an 
interesting conversation, to supplement information, to gather information）. Results of analyses suggested 
that the effects of the attributes and purpose of the rumor on the intentions of passing rumors differed among 
the three rumor types. Thus, the study showed that the approach of classifying rumors into three was appro-








研究が進んでいるが（Watts, 1999 栗原・佐藤・福田訳 2006; Watts, 2003 辻・友知訳 2004 等），社会的ネッ
トワークの上位に構成されるであろう情報伝播ネットワークの構造に関しては，理論モデルの構築やシ























起（Kimmel & Keefer, 1991; Pezzo & Beckstead, 2006; Walker & Blaine, 1991），あいまいさ（Rosnow, Esposi-
to, & Gibney, 1988; Weenig, Groenenboom, & Wilke, 2001），信用度（もっともらしさ）（Anthony & Gibbins, 





























安喚起の 3 つの内容属性の評価と，娯楽機能，情報機能の 2 つの機能の評価とが，聞いたうわさを誰か
























かにする．具体的には，先行研究で扱われている“面白さ（田中，1999）”“不安喚起（Kimmel & Keefer, 
1991）”“あいまいさ（Rosnow et al., 1988）”“重要性（田中，1999; Kimmel & Keefer, 1991）”“もっともら












において，2006 年 6 月下旬から 7 月中旬にかけて，心理学の講義を受講する大学生を対象とした質問
紙調査を行った．調査方法は，講義時間内に集合形式によって実施される個別記入方式であった．回答
























話機能”“情報収集機能”“情報提供機能”の 4 尺度であり，“会話機能”のみ 6 項目，他は 5 項目ずつであっ
た．“娯楽機能”は，竹中（2007）で使用した尺度と同一の項目について若干表現を変えて使用し，“情報
Table 1.  内容属性に関する主成分負荷量と平均値（N＝508）
項目内容 負荷量 M SD
面白さ（固有値＝3.371，α＝.88）
そのうわさは，面白い .904 2.65 1.45
そのうわさは，ワクワクする .887 2.42 1.43
そのうわさは，楽しい内容である .860 2.47 1.45
そのうわさは，好奇心をくすぐるような内容である .821 3.03 1.37
そのうわさは，飽きない内容である .594 3.03 1.22
不安喚起（固有値＝3.948，α＝.93）
そのうわさを聞くと，なんとなく不安になる .920 2.92 1.56
そのうわさを聞くと，恐ろしくなってくる .916 2.85 1.57
そのうわさを聞くと，なんとなく怖くなる .911 2.83 1.57
そのうわさを聞くと，なんとなく心配になる .910 2.94 1.50
そのうわさを聞くと，同じようなことが自分にも起きるのではと心配になる .777 2.48 1.50
確実性（固有値＝2.481，α＝.74）
そのうわさは，情報源が分からない（逆転項目） .789 3.10 1.47
そのうわさの根拠は，はっきりしている .757 2.89 1.34
そのうわさは，本当のことだと思う .682 3.76 1.08
そのうわさの内容は，本当かどうか確かめることができない（逆転項目） .642 3.04 1.39
そのうわさは，あいまいな内容である（逆転項目） .638 2.95 1.19
重要性（固有値＝3.383，α＝.88）
そのうわさは，自分にとって重要なうわさである .912 2.79 1.38
そのうわさは，自分にとって必要な情報である .907 2.86 1.39
そのうわさは，聞いておいた方がよいうわさである .822 3.00 1.34
そのうわさは，聞き逃したくない内容である .747 3.09 1.34
そのうわさは，自分に関係のあるうわさである .704 2.86 1.54
もっともらしさ（固有値＝2.791，α＝.79）
そのうわさは，何となくありそうな気がする .818 4.13 0.86
そのうわさは，あってもおかしくない内容である .813 4.16 0.99
そのうわさは，もっともらしい内容である .717 3.58 1.14
そのうわさは，ひょっとしたらあるかもしれないと思う .716 4.03 0.96
そのうわさは，あり得ないとも言い切れない内容である .659 4.04 1.03















????　内容属性 5 尺度と機能 4 尺度について，“全くそうではない”から“非常にそうである”まで
を，それぞれ 1 点から 5 点として得点化した．その後，それぞれ主成分分析を行い，すべての尺度につ






Table 2.  機能に関する主成分負荷量と平均値（N＝508）
項目内容 負荷量 M SD
娯楽機能（固有値＝3.593，α＝.90）
そのうわさを話すことで，楽しい雰囲気を作ることができる .902 2.65 1.42
そのうわさを話すことで，相手との会話を楽しめる .891 3.01 1.34
そのうわさを話すことで，相手と笑いあえる .865 2.51 1.39
相手のウケを狙ってそのうわさを話すことができる .793 2.72 1.37
そのうわさは，話のネタとして話せる .779 3.34 1.31
情報提供機能（固有値＝2.949，α＝.82）
そのうわさを話すことで，相手に情報を提供できる .831 3.18 1.21
そのうわさを話すことで，相手に役立つことを教えてあげられる .811 2.79 1.23
そのうわさを話すことで，お互いの情報交換になる .766 3.30 1.25
そのうわさを話すことで，相手の知らないことを教えてあげられる .731 3.27 1.22
そのうわさは，相手も知っておいた方がよい内容である .692 2.94 1.30
情報収集機能（固有値＝3.138，α＝.85）
そのうわさを話すことで，相手から情報収集ができる .871 3.03 1.30
そのうわさを話すことで，相手が自分の知らないことを教えてくれる .857 3.25 1.22
そのうわさを話すことで，相手からも新たな情報を引き出せる .813 3.26 1.21
そのうわさを話すことで，話題になっている内容なのか確かめられる .709 2.89 1.21
そのうわさを話すことで，うわさの内容が本当かどうか確認できる .695 2.83 1.33
会話機能（固有値＝3.686，α＝.87）
そのうわさを話すことで，相手と一緒に盛り上がることができる .839 3.09 1.32
そのうわさは，会話の途中で話題がなくなったときに話すことができる .795 3.10 1.28
特に話すことがないときに，そのうわさを話して間を持たせることができる .790 3.13 1.28
そのうわさを話すことで，相手との話が弾む .786 3.10 1.32
そのうわさを話すことで，みんなが会話に参加できる .772 3.16 1.25
そのうわさを話すことで，共通の話題を持つことが出来る .715 3.37 1.19
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????????????????　内容属性 5 尺度と機能 4 尺度に関して，類型を要因とした一要







話そうと思った”までをそれぞれ 1 点から 4 点に得点化し，確認意図に関しては，“全く確かめようと思
わなかった”から“とても確かめようと思った”をそれぞれ 1 点から 4 点に得点化し，類型を要因とした
一要因分散分析（被験者間計画）を行った．分析の結果，確認意図について類型の主効果が有意であった










Table 3.  類型別にみたうわさの接触経験率
類型 N %a） 具体的な内容
日常型 356 54.2 サークルの A さんと B 君が，実は付き合っているらしい
〇〇b）（授業名）の試験がかなりヤバくて，毎年何人も落ちるらしい
〇〇（人名）先生は今年いっぱいで大学を辞めるらしい
非日常不安型 371 36.4 市内で女性が襲われたらしい
○○（地名）川沿いでは，ひったくりが多いらしい
〇〇（学部名）棟で自殺した人がいるらしい




Table 4.  類型別に見た内容属性・機能・伝達意図・確認意図の評価
日常型（N＝193） 非日常不安型（N＝135） 非日常娯楽型（N＝180） F（2,550）
面白さ 15.0（5.7）a） 9.6（3.9）b） 15.1（5.3）a） 55.2**
不安喚起 11.6（6.2）b） 19.7（4.4）a） 12.4（6.5）b） 85.4**
確実性 17.2（4.3）a） 16.3（4.7）a） 13.8（4.0）b） 30.9**
重要性 15.8（5.6）a） 16.8（5.1）a） 11.7（5.1）b） 43.2**
もっともらしさ 20.9（3.0）a） 20.3（3.3）a） 18.6（4.3）b） 20.0**
娯楽機能 15.0（5.8）a） 10.5（4.6）b） 16.1（5.2）a） 46.0**
情報提供機能 16.4（4.7）a） 16.2（4.8）a） 13.9（4.3）b） 16.2**
情報収集機能 17.2（5.0）a） 14.7（4.6）b） 13.6（4.5）b） 27.4**
会話機能 19.9（5.9）a） 16.6（6.0）b） 19.7（5.6）a） 14.8**
伝達意図 2.7（0.8） 2.6（0.8） 2.6（0.8） 1.1
確認意図 2.5（0.9）a） 2.4（0.9）a） 1.9（0.9）b） 20.7**
**p<.01, *p<.05 括弧内は標準偏差．a）b）間に 5% 水準で有意な差がみられた．































& Keefer, 1991）の評価のみが一部の類型において関連していた一方で，機能に関しては 4 機能すべての
評価が伝達意図や確認意図と関連することが示された．これらの結果から，うわさの伝達に対して，個
Table 5.  内容属性・機能の評価と伝達意図・確認意図との関連
日常型（N＝193） 非日常不安型（N＝135） 非日常娯楽型（N＝180）











情報収集機能 .25 .67 .19
R2 .31 .17 .25 .27 .33 .17
注）すべて 1% 水準で有意
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Development of constructional actions and its clinical significance: 
A review of the basic and clinical studies on the Rey-Osterrieth Complex Figure Test
Toshiya Kayamura
Department of Human Relations,
Mukogawa Women’s University Junior College Division, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
In this paper, our basic and clinical studies using the Rey-Osterrieth Complex Figure Test to examine the 
subject＇s constructional abilities were reviewed. In a result, some findings about the normal development of 
the constructional actions and clinical significance of the Rey-Osterrieth Complex Figure Test were revealed. 
The main findings of them were as follows. （1） The development of the copy organization strategy tended to 
progress from “local  strategy” observed in the lower grade children to “global strategy” observed in the up-
per grade children during elementary school period. （2） The copy organization strategy could predict the 
performance of the recall accuracy in normal adolescents, but not in the autism adolescents. （3） Even in the 































本稿でいう構成行為とは，系列化操作や分類操作が獲得される具体的操作期（7 ～ 11 歳），つまり児童
期以後に発現する行為ということになる．
描画における構成行為の検査として我々は，模写と再生課題からなる神経心理検査（前頭葉機能検査）
















いる．それらの中で我々が用いたのは，① Ostterrieth（1944）による評価法，② Chervinsky, Mitrushina, & 
Satz （1992）によって開発された構成方略の評価法である（Organization Scoring System; 以下，OSS），③
Waber & Holmes（1985）による評価法（以下，W-H 法）の 3 種であった．以下にそれぞれの方法について
紹介する．
1） Osterrieth 法：Rey の図の構成要素である 18 個の基礎的構造（unit）について，その形態と位置の正
確さ（accuracy）を評定する方法である．合計スコアは最高 36 点となる．スコアが高いほどより正
確であることを示している．模写及び再生課題の両方をこの Osterrieth 法により評価した．




て分析を行う．分析の具体的な手順としては，たとえば section 1 では，大きな長方形とその内部
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の対角線，水平線，垂直線をひとまとめに描いた場合には 15 点を与える．つまり，section 内の下
部構造をどれだけ多くまとめて描出するかで得点が決まるのである．さらに penalty section があり，
4 つの部分（Figure 2）について，ひとまとめに描かなかった場合に，各々 10 点あるいは 7 点を減点
するのである．各 section 別に採点し，全 section の合計得点は最高 49 点となる．模写課題のみを
OSS により評価した．OSS は構成方略の評価であり，実行機能，とくにプランニングを評価して
いると考えられる．
3） W-H 法：正しく描かれた線分や交点の数を正確さの指標とする方法である．W-H 法には複数の評
価基準があるが，ここではその中で線分同士の交点（intersection: IS）に着目し，12 ヵ所の交点のう







Rey の図検査における評価法では，上述の方法のほかにも，たとえば Stern, Singer, ＆ Duke（1994）に






小学校 2 年生と 5 年生の間で Rey の図の模写と再生の結果を比較した萱村・萱村（2007）は，模写の
正確さと構成方略は 2 年から 5 年生にかけて顕著な発達的変化を遂げることを明らかにした．Rey の図
の模写課題における構成方略の発達的特徴として，2 年生では Figure 2 に示す section 1 を小さな三角形
Figure 1.?Rey-Osterrieth 複雑図形





















Figure 3.?Waber & Holmes（1985）による評価法（W-H 法）における intersection（IS）









萱村・萱村（2002）は，小学校 2 年生と 5 年生の間で，模写と再生時における企画様動作の 1 分間あた
りの生起数（生起率）を比較検討し，企画様動作は模写，再生ともに 2 年よりも 5 年生の方に多く生起す


















の予測力は弱いものであった．すなわち，小学校 2 年生では OSS により評価された関連変数のすべて










さらに同じ研究（萱村・中嶋・坂本，1997）において，青年期では Rey の図の中でも section 3（図の下
部構造）の構成方略が再生の正確さをもっとも強く予測することが判明した．通常，Rey の図の中では
大きな長方形を基本構造と考え，その部分の描き方に着目して模写の構成方略を評価することが多い（た
とえば，Binder, 1982）が，section 3 の構成方略が再生の正確さを予測する事実は，記憶との関連で模写
の構成方略を検討する場合，大きな長方形の描き方にのみ着目して評価することは必ずしも適当ではな
いことを示唆している（萱村・中嶋・坂本，1997）．























較した．この研究では何れの変数においても AS 児群と ADHD 群の間で差はみられなかった．AS 児に
はみられないが ADHD 児にはみられる，あるいはその逆といった障害の違いによる特異的な所見も見





















































































臨床的意義についてまとめると次のようになる．AS と ADHD を持つ児と間，あるいはこれらの障害






























育歴やパーソナリティなどの要因は Rey の図検査には影響しないことも指摘されており（Golden, Espe-
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9 ．そ  の  他
　　　　　　ａ） 提出期限を過ぎた原稿は，その理由を問わず，これを受理しない．











　1） 原稿は原則として写植方式で作成する．すなわち，原稿の 1 枚がそのまま刷り上がりの 1 頁とな
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るよう，図や表，写真なども，著者自身がアレンジして，原稿の中に組み込みいれておく．
　2） 提出原稿は A4 判で作成する．
　3） 将来の完全写植式への経過処置として，当面は図や表の入るべき所を白抜きとし，図，表を別に
添付して提出することを認める．








　5） 緒言，方法，結果，考察，謝辞及び文献などの大見出しは 2 行取りとする．
　6） 原稿はワープロを用いて以下の要領で打つ．
i） 和文原稿では　人文・社会科学編の場合　　　　　　1 頁 46 字× 45 行　1 段
　  ただし，縦書きが認められた場合　　1 頁 32 字× 31 行　2 段
　自然科学編の場合　　　　　　　　　1 頁 22 字× 45 行　2 段
　 ii） 欧文原稿では　 人文・社会科学編の場合　　　　　　1 頁 96 字前後× 45 行　1 段










　3） 写真は図として取り扱い，図（写真），表にはそれぞれ番号（Fig.1，Fig.2，Table 1，Table 2 など）
と見出しを記入すること．




　　i） 原稿（写真の場合台紙）は本文と同じく A4 に合わせること．
　 ii） 図は，印刷に直接使用できるよう，白紙又は青色方眼紙に墨書きとし，文字を活字で入れる場
合は，鉛筆書きで記入すること．






















　　　 　［例］12）  Epstein，E.，Mineral Nutrition of Plant，John Wiley and Sons. Inc.，New York，
pp.187-205（1986）
　　　 　　　15）  Geddes，R.，in The Polysaccharides，ed. by Aspinall，G.O.，Academic Press，
London，vol 3，pp.283-336（1985）
　　　　　 　17）  小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol 1，pp.51-63（1987）







　　　　　 　2）  同上，p.121（1986）
　　　　　　 3）  高橋　進「老・荘における自然」日本倫理学会・金子武蔵編『自然倫理学的考察』以文社，
　　　　　　　   東京，pp.104-106（1979）
　　　　　　 4）  中村　元『原始仏教の思想　上』（中村　元選集第13巻），春秋社，東京，pp.254-260 （1970）
　　　　　　 5）  前掲 1），pp.225-241（1986）
4．その他
　1） 本文原稿の各頁の下，中央部に，下記の要領で頁数（仮）を書き入れること．




































16  P　Cent. 頭のみ  Cap.
14  P　Cent. 頭のみ  Cap.
12  P　Cent. 頭のみ  Cap.
10.5  P　Cent.  Boldface
09  P　並体
16  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
14  P　Cent.（頭のみ  Cap.）











10.5  P 並体











　　　　Capital  Italic  Capital 
　　　　Small  Capital  Gothic  Italic 
　　　　Italic  Githic  Capital 
　　　　Gothic 
本文は句読点にする．
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